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Rtsht of establiEhneat le the equivalent for flrms ancl self-
ernployed persons of the free noven"ni rbicb Le guaral!"."d under the
irl"ty  to-tndivid,ual wotrker'. It  glves then.wblt could-be Ll,kenect
to srrropeatl econonic citLzenship. The opportunlty to obooee tbe
beet locality  for econonic operationE ie one contrlbutlon to
ensurlng the rationaL um of resEollrc€Br Fron the point of view
of the iernber Siates,  Lt ts ia thelr Lntereste that firne
fron other EEC countrtes shouldl eEtablLEh thaneeLveE in thelr
territorYo
Thg f,fryner pn'ot9c?lgnis.t evEteP'  fhe convent.l'q+q'
lhenlghtofEetablishnentf,orf,l.rnsandself,-employetl
p"""oou-f, I  gi"fd rhere tlre Connon Markot countries have aLready
i;G5;.o  rro*"a to one anotber by conventions, treatLes and
biLateraf agleenents. Ilo-ever these oonventiont are onLy
applicable ?rin eo far as tf,e ecoaonic and eocial eituation of
the country pernJ.tert, a nattEr of wbLch only the country concerned
is the Jud,ge. Moreover the prJ''''cLple of reciprocity ln-
speolflc caEe6 appliee to_a gieat eitent, partlcularly if  it  le
a'queetJ.on of "*iiiog 
up 1arle f,irrs.  The saile applig to the
admisslon of r"n"g""ial- stafi  for such flflne establtshed
j.n forelgn counttries.
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Despl.to thts arbitrary elenent and despl.te thelr re].atively
precarious status, the aunber of Connunity aationals establLsbed
ln a Menber State not their ow1 is  already htSh.  Statistics of
such foreigners establJ.shed on their  own account are unfortunateJ-y f,ar
fro[  conrplete. But se do know thatl  dependlng on the countryt
there are several thousand or several terrs of thousands of self-
enpl-oyed per6oaar not counting nenbers of theJ.r fanlLl.es.
Phe lisht. of es,tabltshnent,  4ndqt,thq F$?^Irqflt:b.
It  ls iu a very different spl.rJ,t.that the lreaty of Rone ---
introduced the principJ-e of aeELnlLatlon to nationalE.
It  should fLrst of alL be noted tbat the Member States are in no
way pLedged to adopt lrtentiaaL legl.slattoa andl regulations in the
naiter oi establishneut.  llbey have sirnply decLded to grant recipro-
ca1ly to eaoh otherer national! exactl.y the 6alre rlghts as to their
own natlonaLs.  Indeedl Arti'cle 53 l.aye dora'  that freedom of
establishnent incluttee the pursuit of eel"f-enPLoyed occupatiors
together with the establLshment  and naaagenent of.conpaniesl subsi-
eiariep, branches  a"nd agenciesl under the sondltlons Laid down by
the Law of the host country f,or *.ts olra notlonails.
Exceptions to thJ.s non-d!.scrlniaatlon wiLl onLy be aLLosed for
reasonsl duly subetantiatedr.of public orderr publ{c safety and
publlc health (*ticte  56, 1) or for activLties iavoLvlng tbo
ixercJ-se of public authortty (UticLe 55) "  In the event of serious
difficuLties whLch are Ltkeiy to pereist Ln any sector of economic
activity or l"n a particuLar irear- the general safeguard cLause of the
Treaty (artfcfe a26) can be apptS.edr but only if  the Conmission  con-
siders the reaeons f,or it  substantS,ated rand only f,or a lj.nited period.
Ithis clause is  noreover only applicable during the transition periodl
i.G. until  1970.'
In order to facilitate  establishnent, tbe Treaty also provideE
for the mutual. recognltion of diplonasl certlfioatee and other quall-
fications (l,rtic]".e 5? r 1).  FLnallyl though standardization of 3.egis-
J.ation and regulations raay not be requiredl their co-ofdination ie
encouraged. and. ev€n sttpulated by ttre lreaty (grtfcle  5? t 2 and 3)
when it  is like1y to faclll-tate eetabX:Lshnent.
Beneflciarl.es.  ih"  i ....'..-.r-!-t- !'reedon o? establlehnent {e ?iarantiect under the sreaty
to Lndivl"dua1s sho are natj.onaLe of Menber States
(grttcte 5a) ae wel.L as conpaniee under civj.l or cotrherciaJ. 1aw1 by
aseirnllation to natural person6; iocluding co-operative compaaies 
^-
and other corporate persons under publ-J.c or private J.ar (mttcte 58).
In thts connecti.on i.t ls  quite notenort'{y that the Member States
ehoul.d have waivedl for conpaniesl the conclition on nationality of
sharehoLd.ers or d.lrectora of the conpanyr and that tbey should have
agreed to the folJ.owlng very einpl.e defl"nitlon;  tr0onpanies tncorlrc-
rsted in  accord,ance wtth the l,aw of a Member State aad having their






The Treaty trlrovldes fon two alternatLve nodes of estabLishment.
the first  is the foundJ.ng of, an eaterprLse ln a l'lenber State by,
sinpJ.e incorporation or by transfer.  fn the event of transfer the
problen arises of the legaL survival of the company transferred'f
It  Ls being Eol"vsd undbr the terns of  .- Article 22O.  The
second ls lnat  of creatLng from the parent conpan.yl which continueE l.a
Ed.etonner agencies, branchee and subsLdlariee on tbe temito:ry of
another Menber State.
Thg General Proeranme
.A.s wel-l. as statlng the obJectl"ve to be attained by the end of
the transition perlodr-the Treaty nade provisJ.on ln Article 54(1) for
the EEC Connlssion arrd Councl.L to drarr up a rfgeneral programnert by
1962, on which the European ParLiament and ths Economlc and. SociaL
Committee uere to be ooneul-ted.
The CounciS. arlopted the General Progranme ou L8 December L961.
This regulated the f,oll-owing fundamental- points,  It  epecified what
kind of restrictione were to be abolished: thoee contained in 1aws1
regulations and adminLetratlve lnstructlonsl practicaL restrictions
not based on any discrininatory text,  dJ.scrLnination de-$ac-to. It
also estabLished the calendar according to which neasurec were to be
introduced, taking 5.nto account the priorities  to be observed  and.
the special posltion of sone brancheE of activity.  Generally speak-
lng, most lndustria-l and comnerclal activities  have been given
priority;  other braachesl eucb as agriculturel transportl insuralcet
shipbull-diag and ospeclaS.ly the lLberal. profeseLons  have been
defered tlLl  Later.
FinalJ.y1 the Prografine dealt wLtb the co-ordiaatLon of rcgula-
tione and equivalence of written EralifLcatlons.  Such noasures  are
necessary for achieving true freedom of eetabllshnent and are of
great inportance whe[ the dlfferencea between non-disorinlnatory
national regulatLons arer dn factr an obstacLe to the establ-ishnent
of foreigoexsr  The Treaty bowever, apart fron certain special-Ly
important cases (conpany law' Article S4$ d i  police regulationsl
Article S6(il i  raedical-, paranedlcal,  aud pharmaceutlcal profe ssionsl
ArticLe 57(J)), does not specify for what activltl€6  oo-of,d.ination
nust take p3.ace1 how extens*ve the approprlate neasures must be or
whether they must be lntroduoed prlor tor  sinuLtaneouely with or
after the abolition of restrlctions.  fhe Progranme stipulates that
the Links between abolition of restrl"ctions and co-ordination  nust
be systenltical.l"y  etudLed for each group of actj.vitJ-es,  It  moreover
contains precLse provislons Concerning public works contractst
insurance and transport.  The rvork of co-ordlnation  and recognlti-on
of diplonas as a whol.e ls  a forrnidable task for the Connunity institu-
tions and for the Mer ber State6.  It  inpllee lndeed a definition of
the professlons in each country and a conparl"son of themr an inven-
tory of the nationaL regulatlons app).J.cable to thern and a conparison
of these, the shoice of suitable co-ordinatioa  neaeures and f,5.na11-y
the persuasion of the interested professlonal, circLes.
AchigJement !g date'.. 3he,.F..Igct],.vee
The irnplementation of the General. Frograrnne ls  aocompJ.ished  by
neans of directives; which have to be adopted by the EEC Councill
someti.nes unaninousJ.y but usually by naJorLty vote.  Unlike regula-
tions vrhich are dLrectJ.y appl"icabl-e in the Menber Statesl directivee
bind the Menber States as to the resuLt to be achLeved but leave





Since the adoDtion of the GenetaL Programme J.n December  1961r
the Conmiosion, by Lts proposals to the CounciS-1 the CounciJ-t by
its  directivesl the European Parl-lanent and the Economi-c and Socia.l
Conmlttee, by the opinS-ons they have rendered, aud finall-y the
adninietrationsl parl.l.aments and, goverrunents of the six Mencber
States have been Lnstrumental ln the conslderable progress the
Community has nade in this fund.anenta.l. aspect of integration.-
A large nunber of, directl"ves have alread,y beea appliedi  others
are stiLl" at the draftlng stage; finaLl-yt a larger nunber are at
the stage of preparatory  work by the Commissiont s staff.
Thirteen dJ.rectives are currently in force J-n the Menber States;
(a) Two of them are of a general nature and concern freedon of fltove-
nent and rcsj-dence for natioaals of Member Statee and their famiLies
vrithin the ConmunLty (status of forelgners for admJ.nistratlve  and
police purposes). They are systematically appl-icable to al.l benefl-
ciaries of freedom of establlshment and freecl,om to eupply servicesg
as adopti.on of the speci"al dlrectives for the various branches of
profcssional activity proceeds, The right of pernanent residence
is  automatically recognized on slmp}e presentation of the passport or
identity card with which the national crossed the frontier.
(U) Two other directives constitute the beginnings of libcrall-zo.tion
ln agricuLturel lnstaLlation on vi-rgin or dereLict landst installa-
tion of nationaLs of other Member Statee uho have been for at least
two years paid farmworkers in tbe host country.
(c) Six directives covering aLmost all, wholesale trade and middlemen
(representatLves; etc.)1 as well as activities  ln a wide range of
industries (textilesl  woodl paperl chenicalel metalworkingl electrLcal
ancl mechanicaL engineerlng, motor carat precision instrunentsl
build.ing)r and final-ly provislona1 measures to co-orctinate the relevant
reguS-ationq eonstltute a eonplex of legislation the introduction of
vrhich was given high prior{ty  as earJ.y as L95l-"
There Is no need, to etrese how cLose the links are betvreen free-
d.om of establl-shment in t:rade and industry on the one hand and free
movement of goods on the other.
Transitioaal  neaaures pending ultimate co-ordinatlon  between now
and 1959 include the provisionaL equatLng of professional  diplonas
required. in certain countries, or a specified number of years spent
practising the activity  concernecl in States where no such condition
applies, either on own account or as manager of a firn.  A further
dir.ective ad.opted on 28 February L966 concerns production and trans-
mission of e].eetricity and gaar
(A) FinalJ-y, two directives
and the cinema in<lustry have
sectors.
abol-ishing restrlctions  in  reinsurance






A proposal for a directive to co-ordlaate uatr.onaL lawe on joint  stock conpanies and limited partnerships ln respect of
pubLi-cation of partlcularsl vaS.Ldity of, commitnents  and grounds for nullity  of aesociation will. very shortly come before the sEC
council of Ministers.  The commLsslonra  proposaL, pursuant to Article  54(3 s) of the freaty (guarantees reiulrea -for protecting
the interests of company nembers and thlrd parties) I wal subnitted to the CounciL in February 1964; the EconomLc and Social Committee
has rend,ered Lts opinioa and consultation of the European ParLiarnent
is in progress.  [o attaln the obJectLve set by the Treaty wir].
noan looking at aLmost the entLre field  of conpany law.  A further
proposa3- for a d,irecttve relating to publlc works contracte avrarded
by the State, locaL authorities and various other public bod.ies has
passcd the stage of reference to the ParlJ,ament and the Economic and social committee and 1s cumentry before the council-.
A nurnber of other proposa3.s by the Comnission  concerning the
cinema induotry, traneport auxl.LiarLes; travel agentss the pressr
rear estate busine6s, agriculture, forestry, retail  trade, hotels
and restaurantsr the food lnd,ustry and banking are at the stage of
reference to the FarLianaent and the Connittoe.  A number of then vril"l be adopted by the councll in the sourse of the preeent year.
-  finaL1y1 the preparatory work ls suffl-clently advanced in the
departments of the Comrnission for the latter  to bi able to submit
d.urin'g the coning nonths further propoeals on engineers, archj.tects,
accountantsl tarc consultants,  phan:naceuticar production and
insurance.
li'hat rgmains to be done %.-r*.a*
_ _Despite a qertain delay (on the average twel,ve moaths) on the
echddula set i,n 1961, tbe foenltd eo faf, ebtalned are thus very substantial.  fhe solutions adopted after lengthy studies and
ca$tious debate wiLl be very usefuL in  subeequent work.  The ranlouE
Comrilunity LnstitutLone invol-ved 1n the franing of directivos, as weL3-
as the national governnent departments  and the large European profe6-
slonel organLzations  wLl]" henceforth be faniLLar with these problens.
Many questtone of principle have been settled.
The effort  must continue, howeverl partJ"cular1y in fleLds such
as company law; transport and especialJ.y the liberaL profess!-ons (for
uhich the echedul-e aLLows longer periode),
More generalLyl the final" co-of,dination of reguLations and the
recognition of, il.Lplorcasl certificates and other qualifications  remaln to be achieved,. Only by such co-ordination,  et{pulated in ArtLcle 5? of the Treatyl wiLl true ttConnuni.ty Laurtr; whlch wiL1 as it  nere con-




Nevertheleosl while futfiLLing the tlsre-table and preparing
co-ordination  measuresl the Comnission and the Member States must
now see that the flrst  directives comlng Lnto force are applied,
Sheir impJ.eraentation represents the outcone of eeveral. yearsr work,
as well- as a test of the wil-L of the governaents to achi-eve European
unily.  The Coumissionp as custodian of the Treaty (Article J.55 *d
).59) |  camies heavy Legal and politicaL responsibtLity ln this
context.  the neasures taken by the Member States extendr dependlng
on circunsta.ncesl from the general clel-egation of powers by a
natj-ona1 parS.iarnent to its  governmentl for  a specl.fied period and
only for the directives concerning freedon of establishmentn  down to
sirnple instructions lssued by publLc bodLesl laws app}ying to
particular casesf governmetrt decree6, mLnisterla-l or etatutory orders
and finalLy circulars sent by the central government to the local
authorities in order to prevent dlscrininatory adninistrative prac-
tices where there are not even any regulations having such effect.
There are alroady nore than a hundred such neasur€sr
Freedom to sunplv services
tfhat hae just been said Ls vety largeJ.y true also of f,reedom to
supply servicess which like  the rLght of eetablishnent is the subJect
of a special chapter in the Treaty of Rone (Artiole 59 et seq. ) ' A, generaS. programme was adopted by the CounciL on LB December  1951r
as ln the case of estabLishment; generally speaking, the programne
refers to the tine-tabLe set for freed,om of establishmentl so that
most of the d,lrectLves, as we3-L ae the Lmplementing  measures taken by
the Member States, are conmon to both,  So farl  on3.y three direc-
tives have applied soLe1y to servLcest paynents for servicesl cinema
industry, agri-culture.
Freedora to flrpply servLces, in the Conrnunity 6enoe, d,iffers fron
freedon of establishment in that the suppl.ier of services only noveer
tgrnpgrartly to a Mernber State other than that where he is  domiciLcd (Article 60, third paragraph). In DLrectlve No,,6Vl on freedom to
supply servlces in agricuLture, the Council specified that it  was a
matter not of estabH-shment  but einrply euppLy of services provided
that the ma:in centte of actlvity  remained permalxently J,n another
Member State and that the work done i-n the oountry where tlre servicee
were suppLied and where rnovabLe Broperty or real. estate was posseeeed
or used for professional  purposes did not anount to permanent lnstal--
lationt  hnving in Law or even in fact the forn or substance of a
branch or agency. An agenoy is  und.er the terms of Articfe 5e(1) the
slenderest form 1n rryhich freedon of establishrnent can be exercised..
The notion of stabLe and pernanent actJ.vLty is noreover f,ap:llLan !o aL1

























L.A, LIBERTE D'ETABLISSEMENT  DANS LA COMI'IUNAUTE
ECONOMTQUE  EUROPEENNE
Ira circulation des personnear au sens comi&unautairer 6uLt deux
r,igles tr6s diff6rentes, selon quril  stagit de travailleure saLari6s ou  i
dtindl6pend.anter  ces derniers pouvant 6tre Aee personnes physiques ou des
eoci6tEs. La libre  circuLation des non salari6i constitue en fait  le marchS
comnun des entreprisea; ctest la libert6 dt6tablissernentr  ce que lron
pourrait appeler la citoyennet6 6conomlque  europ6enne.
Dans eon insplration l-ib6ra1e, le Trait6 vise, en 6largissant
la concurrence aux frontidres de la Cornnunaut6, i  favorlser 1a sp6ciali-
sation des productions et leurs r6partitions rationnelles sur Ie plan
g6ographique. Les entrepriseo doivent dtre conduites A une nreilleure
utilisatj,on des donn6es 6conomLques tradjtionnelles : rnatidres premidres,
main droeuvre, d6bouch6s, possibiltt6e de transport. Sn m6me temps gue ces
facilit6s  dans l-e choix de la meiLleure r,nplantati.on, une 1i-bert6 plus
grand.e doit 6tre offerte aux circuits de distribution, i  ltactivit6  des
agents cornnerciaux  de toute nature,, enfin e Itinstall-ation sans entraves
des points drappui que sont les agences, Les eucoursalee et les filj.alee.
D6 ja;  d,evangant- f*  mise en place administrative d,u March6 commua dans ce
aoiaine, 1e mond,e europ6en d.es affalres erorganiser en proc6dant selon
le ca.s d tles accorde de sp6cialleation, de co-productj.on ou de co-distribu*
tj-on de plus en plus nonbreux. Les nilieux professionneibs  _prennent ainsi
conscience des poesibilit,Ss drexpansion qutoffre un march6 6largi.
Ira suppreesion des droits dc d,ouane et des contingonts aura poul
effet,  en toute- hypothdse, de laisser circuler les narchandises libremont
et sans autres frals  que ceux du transport, suf lrensemble du territoire
ds la Communaut6, Les Etats membres ont donc int6r6tr  dans la plupart des
cas, d accueillir sur leur temitoire  les entrepriseo 6trang6res qui veulent
sry'6tablir;  e1les cr6eront de nouveaux enplois et augmenteront Le potentiel
industriel" national.
Le r6elme ant6rieur. Drotectionniste.  L,,es conventions
D6jar en mati.dre d.t6tablissement, les pays du March5 commun sont
1i6s depuis longtenps les uns aux autres par de nonbreuses conventionst
trait6s et accorcls bilat6raux. I'iais les clauses de ces conventions rle sont
applicable6 que trd.ans Ia nesure ori lf 5tat ,-iconomique et social du pays
le permettt, Jituatlon dont le pays int6ress6 est seul juge. De plusr l-e
principe de r5ciprocit6 trcas par castt joue dans une trds Large me6uret
iurtoul lorsquril  sfag5-t de la cr6ation dfentreprisee inportantes. 11 en
va de m$me pour ltintroduction  du personnel de di-rection dans ces entreprises
6tab11es en pays 6tranger.l
- ,
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Malgr6 cet arbitraire et on d6ptt de Ia pr6'carit6 relative de leur
Etatut, Ie nombre des ressorttasents  de la Comrnunaut6 6tnblis dane un
autrc Stat memble que 1o leur eEt dGjA 61ev6, LeB st.ltistiqueo portant- eur
ces 6trangors tr6tobl-istt et exergant une ac'bivtt6 ind6pend;rnte sont nalheu*
reusement trds incompldtes.0n sait en tcut cas, que eelon J-e paye consid6r6,
il  sraglt de plusieurs rsilli-era ou plusieurs disainee de nilLiers
drind-lpendante, compte non tenu des nembres de leur famlIIe.
tg d,roit .{f 6!*bl,j,pFe$en!-Eelron 1.g ,4Talt6
Crest d;rne un esprit bLen d.iff6rent que Le llrait6 de Rome
a instaur6 Le principe de l.tassiedLation au national.
II  importe tout dtabord de renarquer quc tee-Etats nembres ne
se sont nullenenl engag6s i  adopter, en nati6re drcterblissenentt  des-
l6gislations r,'t A"u iAif enentcrtions identl, tios. I1s ont simplement d6oid6
dtaccorder r6ciproquenrent, aux rossortissants de chacun drentre euxt
exactement Ie mlure-r6girne qurd leurs propres nationaux. On lit  dn effetl
d Ltarticle 5Zr euo fi, fiUert6 dt6tablis;enent  coroporte lraccde aux
activit6s non uoi,.ri6es et leur exercice, ainsi que La constitution et
la geetlon cle soci6t6s, de fitiales,  cle succutrealee "! 
dtagenceE,  ttdo.ne
les conditione d6finies par Ia l6gis1ation, du pays dt6tabliesenent pour
se6 propree ressortissantsfl.
Cette non dlscrini.nation ne souffrira dtexceptions que Pour
des rai.sons njuetifi6esrt dtordre public, de e'5curit6 publique et-de.eant€
publique (nrtl  55 S t)  ainsi qu. pour les activit6e part,icipant d lfexercice
ie ltautorit6  pubJ.lque (arC.55). nn cqe do difficult6s  graves et 6uscep-
tibles de persister  c1.in6 un secteur dractivit6 6cononique ou dans une
;;ai";  a6tir',,rin6e, la clauee g6n6ra1e de sauvegard.e du TraLt6 (art.  2261
poitr"  6tre appligu6e, nais un{quenent si }a Commisslon en estlme les
iaisons 3ustflf6es, ei seulem"nt pou{ unedur6e 11nit6e. Cette cLauge nrest
du reste applicable que penclant Li p6riode transitoire,  ctest-i-dire
Jusqufen lPlO.
Dans le but de faciliter  1f 6tab1j-sseroent, Ie llrait'6 pr6voit
en outre la reconnaissance  rnutuelle deE dipl0nee, certlficats  et autres
titree  (art.  57rD. Enfla, ei 1-runiformieation dee l6gielatlons et des
r5glementations'"i""C  pae'exig6e, Ieur cocird,inatlon est encourqpe et m6ne
prdecrite par Ie Trait6 (art.  !7,  2 et 3), lorsgutelle peut faciliter
I | 6tabliesement.
tes b6lr6{iciaileEie
Co sont les individuE ayant 1a qua11t6 de ressortissants des
Etats membres (art.  5?), aine:! que, paf aseinilation aux petrsonnes
physigues, Ies sociAl6e dc droi{ civil  ori conr0erciaLr y conpris les
i"liaia"  coop6rntives et les autree personnes morales relevant tlu drolt
public ou priv6 (art'  5$).
A cet 6gard, 11 est tout A fait  rernarquabler-Qtro  Les Etate
nembres aient 
"uoool,5, 
en ce qui concerne les soci6t6s, i  tenir conpte de
la nationalit6 cles d,6ienteurs du capi.tal social ou d,e celle des dirj.geants
a* f"  soci6t6t pour accppter Ia diflnition  trds sLmpl'e ci-aprtis : rrteo
eoci6t,6s "onsilio6es 
en-ionformlt6  de la l6gislation dtlo Etat membret
"V""t leur si,6ge statutaire, Leur adrainistration  centrale ou leur
pii""ip"i  et"Uifssenent d tiint6rieur  cte 1a Communaut6rt.t
^ t F
-t,
Le Trait6 fal.t une distinction entre deux facuLt6s de et6tablir  !
la premidre est celle de creer une entreprlse ldans un Etat roembrer Far
eimpLe constitution ou par tranefert, Le cas du transfert pose Ie probldpe
de Ia survivance juri.d,lque de Ia soci6t6 transf'5r6e, qul est en cours de
rdglenent sur la baee de ltart.  22A, l,a secende facult6 est ce1le cle cr-cx,
A partir  d.e lrentreprise ndre qul subsiste, dee agences, rles sucrrsales
et des fih-ales sur 16 territoire  dfun autre Etat mernbro.
4e ProeXarmroe  e6n6la1
OutrE lf objectif i, attelndre d Ltiseue de la p,Sriode de transitJ.on,
le Trait..l prrlvoyait, dane son art.  )4 $ 1, que la Comriiiesion et Ie Consoil
de Ia CEE devaicnt 6laborer avant 1962 un ttprogranne g6n6ralrfr 6ur lequel
le Parlenent europ6en et Ie Conrit6 6conomique et social seraient consu1t,5s.
Le Conseil a adopt6 Ie dit  progranme g,6n6ra1 le 18 d6cenbre 1951.
Cet acte conmunautaire r6glait  essentiellement  1es pointe fonda&entaux
suigants. Dhue  partl i1 a pr6cis6 quelle 6taLt la nature des reetri.ctions
d ,6liminer : L6gisLatlve, r6'glementalrel  administratj.ve, pratique6 n€
reposant sur aucun texte discrj.rninatoLro,  disorircinrtioa de fait.  Drautre
trtart, il  a fi*6  le calendrier suivant lequel les meeures devraj.ont Stre
prises, en tenant coropte des pr$rit6s qui sfimposaient et de La situation
particulidre de certaine groupes dractivit6s. Dans lrensemble, J-a pluBart
dcs activit6s industrielles ct connerciales ont 6t6 consld6r,Ses  conme
prioriteires;  draiutrtls sectcurs, comne, ceux de ltagriculture,  dee traneportsl
des assurcrnces, des constructions n:tvales, et eurtout les profcssions
Lib6rules, ont 6t6 report6s ii des 6ch,-;ances plus 61oign,6os.
Enfln, lc programne traitait  de La coordination des r6glementations
et de lr6quivaLence  des dipl8ces. Lee mesures de cette nature, n6cessaires
A Ia r6alisation drune v6ritable Libert6 dr6tabltseenent, rev6tent une grande
i.mportance,  loreque 1es displrrit6s existant entre les r6glementations
nationales non dscriminatoires  efopposent, en faitl  i  ).a venue dr6trangere.
te lrait6  cepenclmnt, sauf eertains particuli.drernent  ipportants (drolt
des soci6t6s, art.  )4 $ I  S; r6glenentations de poltce, art,  j5 $ 2;
professions  m6d,ica1es, ptrram,6dioelog et phnnrneceutigues, art.  57 g 3),
ne pr6cise plia icour quelles aetivit6s il  devra 6tro proc6d,6 i. une coordination
quelle devro. €tre lrampleur des nesures comeeponrlirntes,  ni ei ceLles-ci
devront Etre ppioee pr6:r1ab1ement,  simul-tan6ment  ou postirieureroent  d
lr5llmination  des restrictions. Le  progran$e stipule que 1ee liene
entre 1l rl.llurination des iostrictions et la coordination devront felre
S.tobJet dfun examen syet6natique pour chaque groupe dractivit6e. Par
ailleurs,  i-l contient des dispositlons assez pr6cises ooncernant les march6e
pubLics d.e travauxl les assur&nces, et les tfansports. Lfensemble des travaux
de coordi.nati-on et Se recoaaal,ssans"  dee di;p16aes repr6sente
pour les institutions conuunautatres et pour les Etats menbree une t&che
impressionnante.  lll1e suppose en effet 1:r d6finition des professions
dans chaque pays et leur comparaison,  Itinventaire des r6gleraentations
nationaLes qui Leur sont applicables et leuf coppararison, 1e cholx des
nesures d.e coordination appropri6eo, enfin, la persuation des nilieux
professionnels int,6ress6s.
Bilg$ 9e_ r':alisjLt*qn. tEq diqecti,vep
ta nise en oeuvre r du prograniire g6n6rs.1 est assur6e par voie
directive, qui d,oivent Etre adopt6es le plus souvent i, la naJorit6
des membres du  Conseil de Ia CEE, parfoie d lrunanimit6. A la diff6rence
des rdglenrents qul sont directement appibj.cables dans )'es trterts menbrest
les directives l-ient ceux-ci quant au r6sultat A atteindre, nais laissent
aux instances nntLonaLes  1a comp.ltence quent i  la  forme et aux moyena




Depuio ltadoption du progfamme g6n6ral, en d'6cerrbre-1p51t Ia
Commis*;i.on, par lel  propositiois gureile a pr6sent6es au Conseill celui-
ci,  par les -directivis iutil  a ariEt6e6r Ie Parlement  europ6en et le
Cori,fia 6conourique et soclai, par lee avie qurile ont donn6s, et enfin
Ies administrations, les parienents et les gouvernements des six Etate
membres, ont falt  faire un progrde consia6ratLe A La Comrnunaut6 dans
ce domaine fondame[tale de llint6gratlon.
De nombreuaes directives sont d6'Ja appLiqu6ee;  dtautres sont
encore en courf, dr6laboratign par lee institutions communautaireel  un
plus grand. nombre enfln foni llobJet de travaux pr6paratoires de 1a
part des services de la ConnissXoa.
Treize directives sont actuellenent  en vlgueur dane les Etato nembrest
a)  Deux dfentre elles  gnt une port6e g6ncrale et cc;nce nent la Libert6
de d6placement et de s6Jour des rissOrtiisants des Etats nembres et cle leur
famille A If int6rieur de Ia Corninunaut6 (statut ad,m'inistratif - polioc
;;;-a;;*"g"""t'  Elles eont aysternatiquernent  applicabLes i  tous les
b6rr,5ficlaires de la libert6  dr'5'tabtlssenent  ei-de servi'cee' au fur "! 
a
mesure que sont ary€t6es lee directivee sp6ciales aux diversee branches
a;""tiuit6  profeesi,onnelle. I,e drolt de o6jour pernanent-est reconnu
d.toffice, sur }a simple pr6sentation du passeport ou de la carte
dridentit6 soue le couvent deaquels Ie reesoriissant a paes,6 La f,rontidre'
b)  Deux autres directives con'tituent un d6but de r6alisation dans I'e
donralne de lragricuLture : iaetaLLation sur les terres incuLtes ou aban-
donn,6ee, inetailation dee ressortissante des autres Etats membree ayant
travaili6  au moLns 2 aan6es conne salari6s agrlcoles dans Ie pays
d t 6tablissernent.
c)  Surtout eix clirectives concernant Ia pre6que totallt'6 du connerce
de gros et les interm6d,iaires  (repr,6sentants, etc...),  ainsi que
i*u"""iivit6s  industrielree et artisanaLee de Ia plupart des secteurs
de transfornation (textlle,  bois, papier, induetriee chirniqueot
nat"fi""ii",  ai"ctrom6sanique, ".1lto*iUileer, 
lnotruments de pr6cisiont
;;il;;;Eioil,  et enfin des mesures provisoiree de coordination dee
r6glementations y aff6rentes, constiluent un *l"p::ilif  d'ensemble dont
La miee en place avait ,it6 jug6e pnioritalre dds 19bI.
I1 est en effet inutile  de souli6ner coulbien les liens qui existeat
entre la liberte dtatabllssenent  dans le  connerce et ltindustrie  dtune
part, la }tbre circuLation des narchandisee drautre part, sont 6trol.ts'
Les meoures traneitoires, dans Itattente dtune coordination
d6finitive atici-f969,  comportent  notamrnent Itoquivarlence  provlsoire
Ju dipL6me professionnel exlga dans certains paygr avec un nombre
d6terrnin6 drann6es drexercice effectif  de ltaotivit6  e+ cau€te dans les
Etats ori une telIe  condition ntest pae impos6e, comme ind6pendant  ou
dirigeants d'entrepris€. Une autre iirectiv"r-irret69  l*  ZB fcvrier L966,
concerne }a produclion et }e traneport d'e lt6lectricit6  et du gaz'
d)  Enfin, deux directives supprimant lee restrictions dans les donainee
Oe la r6assurance et de La oinainatographie ont pernj.e de d6butor lee
travaux dans cee inportants secteurs.-5-
Une proposition de di.rective vl.sant i, coordonner lee droits
nertlonaux aur 1es Eoci6t6e anonymes d responsabillt6 limit6e et en
commandite par actionsr en ce gui concerne les conditions de publicit6t
l-a validit6 des engageneuts et les cauees de nu11tt61 fera trds prochiiline'
ment ltobjet  des travaux du Conseil, de r$nietres de la Cffi. La proposition
de Ia Coniniesioni fond,6e sur ltart.  $4 $l  g du Tratt6 (garanties exi-g6ee
pour la protection des int'5r€ts des aesoci6E et des tiere),  a <!t6 remise
au Conseil au nois de f6vrier 1954i Le Conit6 6conopique et social a rendu
eon avis et 1a consultation du Parlement europ6en est en cour6. Crest la
quasi totalit6  du droit des soci6t6s qui devra 6tre prl€e €n coneid6ratj-on
si lron veut atteindre lrobJectif fix6 par le Trait6. Une autre propositi-on
de directive, rel-ative aux narch,6s publios de travaux pass5s par lfEtatt
lee collectivtt6s localee et diverees autres personnes norales de droit
publi-c, a requ lravls  dr,r Parl"enent et du Conit6 6conomlque et sociaL et
se trouver actuellement i  lfexanen du Consef'Li
Plusieurs a.utree propoeltions de Ia Comnieeion, concernant }a
cin6matographle, les auxill,aires dee traneports, lee agents de voyaget
la presse, l"saifaires immobLlidres, lragriculture, la eylvicul-turer le
connerce de d6tai1, lthbtellerie  et la restauratLon, Ies industries
alimentalres et les banques, sont 6ge.lenent au stade de 1a consuLtation
du Parlenent et clu Copiti6. Plueieurs arentre elles eeront arrdt6ee par
le Conseil au cours de J.a pr6sente ann6e.
Enfln, les travaux pr6paratoiree eont aeeez arvanc6s, dans leo
services de la Comnilesion, pour que cello-ci puj.ase renettrer au_courg
des Brochains mois, de nouvelles propoeitions concetrnant les ing6nieurst
les archj.tectes, Ies experts conptables, Lee conseilrlers fiscauxr La
production pharmaceutique et les asaurancesj
9e qu r$_reete ,i , fa*re
llalgr6 un certain retard sur Lr6ch6ancler qui avait 5t6 fix6
en 1951, dfune ann6e en noyenne, les r*6suLtate obtenue Juequri pr6sent
sont donc fort  positj.fs. Les solutions adopt6ee aprdo de Longues recherches
et dee d6bats h,6sitants serviront trde J.argenent pour Les travaux ult'-arieurs.
Les diverses institutioas comnunautal,res Lntervenant dans la proc6dure
dt6laboration  des directlves, aussi blon que les aduinistrations  natJ.onalest
lee grandes organisatlons profeesionnell-ee europ6ennee, eont d6sormais
faniliaris6es avec ces probldnes. De rnuS.tiples questions de princlpe
ont 6t6 r6g16es.
Lreffort doit cependant 6tre poursuivil tout partieuli'ireurent
encore d.ans deo domainee tels que ceux du drolt des eoci6t6s, des transportsl
et eurtout des profeesione 1ib6ra1ee (pour lesquels des 6ch6ances plus
6loign6ee ont ,6t,5 pr6vues).
plus g6o6ralement, la coorclination dAfinitive des r6glemeatations
et Ia reconnaissinc"  des dipl6nres, certifLcats et autree titres,  restent
i  faire,  Orl seule cette coordinationl pr6vue d ltart.  9? &u lfrait6,
permettra dr'6difler un v6ritnb1e trdrott connunautairerr, eusceptible d'e
cirnenter en quelque sorte lfint6gration 4ee Etate nenrbres dans le domaine
de la llbei't,5 dt6tabllssement.1
I
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Cependant, tout en ,6puieant lr6ch6ancier et en pr6parant Ies
nesures de coordination, la Connrission et 1es Etats menbres doivent
qssurer dds naintenant itapplication des prenldres directiges entr6'es
en vigueur. Cotte ntse en oeuvre constitue lraboutissenent cle pl"usieurs
ann6eI de travaux, en m6me temps que le test de 1a voLont6 europ6enne
des gouvernenents. La Comririssi-on, conme gardi.enne du Trait'6 (art.  f55
et f69), eupporte dans ce donaine de lourdos responsabilit6s jurldiques
et politiquesr Lfiventail dee mesureo prieds par lee Etats membres
stoivren Jelon Ie cae, depuis 1a d6l6gatlon g6n6ra1e de-pouvoir faiie
par un parlement n;rtional d son gol,ooinenentl  pour une durrie d6termia6e
et pour-les s.ules directives concernant le droit dt6tablisseme[tt
jusluf i  de simpS-es instructlone dif,fus6es p,:r des 6tabllssements
puUiics, en paisant par des lols  sp,6ciaLee vieant tel  ou tel  cas
iarticuiierl  des d6clets gouvornem;ntauxr des arr8t6s mtnist6riels, cles
irdonnancesj et enfin dee circulairee adress6e6 par le pouvoir central
aux adrninistrations locales, visant A intei'dire les pratiquee administra-
tives cliscrlmi.natoires  en liabseace m6ne de textes ayant un tel  effet.
Ces d"iverses mesures d6passent d6JA la cental.ge
Lri Libre nrestation dee services
---_---+ril
Ce qui vient dtdtre dit  est trde largement valabbe ausst pour la
libre preetation des services, gul conme 1e droit dt6tublissement' falt
J.f obJei dtun chapit""-sp6cia1'du  Tratt6 de Romo (art, 
-59 .et euivants).
u" pioeto**u g6n3ra1 a 3t6 arr€t6 par Le Conseil le 18 cl6cembre l95Lt
oorninu pour Ie-droi-t dt6tebli"sen.nl; le progran&e renvoit, en r6g1e
g6n,5rnie, i  lt6chSancier fix6 pour le droit dt6tabllesementr  de sorte 
-
{ue }a piupart dee dlregtives, ainsi que lee mesures dtapplications prisee
par les-gtlts  nenbree, sont contnuneo aux deux 1ibcrt6s. .IusqurA pr6sentt
lrols  directives seulement portaient exclusivemsnt sur les eervices ;
paienente desprestations, cin6natographier agriculture.
La libert6 de prestation dee serviceer au sens colninunautairel
se distingue de La iibert6  df6tablieeeruent ea ce 6ens gue le prestataire
ne 6e d6piace que le,npglq$smelr!  dans un autre Etat ruembre que celui. oi)
il  est olabLi (artT-fr-mffi)  . Le Coneeil. a fix6,  dans Ia directlve
n" 65/L relative i  ta iiUre preetation dee scrvicee dans lragficulturet
qutil  nry a pae 6tablissenenl nels sinpJ.ement prestation de services
iussi longtemps que, 1e centre des op6rations professionnelles restant
flx6 dan6 un autre Etart menbre, Itensemble des activit,Ss exerc6ee dans
Ie p;rys de }a prestation et des biens neuble's ou j-rnmeubles poss6d'5s
ou utilis6O professionnellement dans ce p;!ys ne constitue pas une
install-atlon stable et permanente, ayant en droit ou m6me en fait  la
forme ou la eubstance d-fune euccursale ou dfune &8ence. Ltagence est ea
effet,  au terme de lfart.  52 a1in6a 1 la plus petite forme sous laquelle
peut se r6aliser la lj.bert6 dt6tabLlssenent. La notion dractivit6
stoUte et permanente est connue, not'amment, de toutes les administratlons
nationales ayant des responsabiij.t6s dane i-e domaine de la !sca1it6.
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